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Abstract
The purpose of this research was to assess the change in a cognltlVe process With learnlng
of serve. The results revealed the followlngS.
As we analyzed the technical aspects of serve using the factor analysis, participants started
becomlng Clear with the relationship ln each movement based on the group of forms that
seemed vague. Particularly, the results suggested the importance of coordination in timing
and grading.
There was difference in the process of awareness. Especially, it was suggested that the
awareness in the movement of swinglng the racket is especially important.
In terms of the awareness and the skill evaluation, the awareness was important in order to
integrate each movement rather than each movement itself.
Given the above, there was also a difference in their awareness as athletes learn the skill of
serve. The results suggested that it was necessary for coaches to instruct in a way leading to
the athletes'awareness along with their learning phases.





















































































































































第三因子α=.852 ボールコントロール (ｸ5ﾈ5(986x8ﾘｸ8ｲ1.012      ボールの回転のコントロール ?緜c?
スピードのコントロ-ル ?緜??
自分の思い通りに ?紊ヲ?
































































































た群において､ ｢トスアップ｣ ｢膝の使い方｣ ｢体重
移動｣｢フォームのバランス｣｢コースのコントロー
























































みた結果､ ｢グリップの持ち方｣ ｢トスアップ｣ ｢膝















項目 ｨ6X588ｨｲ1回目 m｢X2検定        
グリップの持ち方 亢8,8*(+ﾒｴ8,8*"48 23 鉄2*        
スタンス 亢8,8*(+ﾒｴ8,8*"39 32 鉄#         
トスアップ 亢8,8*(+ﾒｴ8,8*"32 39 鉄"**        
インパクト 亢8,8*(+ﾒｴ8,8*"35 36 鼎R#b       
打つタイミング 亢8,8*(+ﾒｴ8,8*"40 31 鼎r#B       
上体の使い方 亢8,8*(+ﾒｴ8,8*"22 49 B3r        
膝の使い方 亢8,8*(+ﾒｴ8,8*"24 47 32*        
体重移動 亢8,8*(+ﾒｴ8,8*"36 35 鼎B#r       
反対の手の使い方 亢8,8*(+ﾒｴ8,8*"32 39 32        
腕の位置 亢8,8*(+ﾒｴ8,8*"27 44 鼎3*         
フォロースルーで振り切ること 亢8,8*(+ﾒｴ8,8*"37 34 鼎"#       
フォームのバランス 亢8,8*(+ﾒｴ8,8*"29 42 r3B        
焦らずに打つこと 亢8,8*(+ﾒｴ8,8*"34 37 鼎#2*       
力の入れ具合 亢8,8*(+ﾒｴ8,8*"26 45 鼎3*         
自分のリズムでスウィング 亢8,8*(+ﾒｴ8,8*"35 36 鼎#2*       














ングJ 1上体の使い方J 1反対の手の使い方J 1フォ








図 1 は気づきの平均 (10.5 :t 4.5 個)をもとに 6
未満を「気づき低群」、 6 以上 15 以下を「気づき













スJ 1インパクト J 1打つタイミングJ 1上体の使い
方J 1膝の使い方J 1体重移動J1反対の手の使い方」
「腕の位置J 1フォロースルーで振り切ることJ 1力
の入れ具合J 1自分のリズムでスウイングJ 12 つ
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